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されている（Hayashi & Katada, 2002）。 Hayashiらによると，知的障害児者の睡眠習慣は健常児（堀，
1998）に比較して夜間睡眠の入眠障害と中途覚醒が多く，非24時間睡眠覚醒リズムを示す特徴があ
























































学年 回答数 平均 SD 最小 最大
就床時刻 小学部 14 21.39 0.59 20.50 22.50
（平日） 中学部 17 21.76 0.59 21.00 23.00
高等部 25 22.10 0.68 21.00 23.50
就床時刻 小学部 14 21.75 0.78 20.50 23.00
（休日） 中学部 18 22.28 0.67 21.00 23.00
高等部 24 22.73 0.91 21.00 24.50
起床時刻 小学部 14 6.85 0.62 5.50 8.00
（平日） 中学部 17 6.66 0.54 6.00 7.80
高等部 25 6.57 0.53 5.17 7.50
起床時刻 小学部 14 7.30 0.85 5.50 8.50
（休日） 中学部 19 7.55 1.12 5.50 9.00
高等部 24 7.53 1.79 6.00 10.00
睡眠時間 小学部 14 9.29 0.80 8.00 11.00
（平日） 中学部 18 8.64 0.64 8.00 10.00
高等部 25 8.20 0.85 6.33 10.00
睡眠時間 小学部 13 9.32 0.68 8.00 10.50
（休日） 中学部 18 9.14 0.95 7.00 10.00
高等部 24 9.25 0.92 7.50 10.50
睡眠時間 小学部 12 9.58 1.29 8.00 12.00
（最適） 中学部 17 9.09 0.80 8.00 10.00
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大変良い 良い ふつう 悪い 大変悪い
熟眠感
小学部 11 (78.6) 3 (21.4) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
中学部 11 (57.9) 3 (15.8) 4 (21.1) 1 ( 5.3) 0 ( 0.0)
高等部 6 (24.0) 9 (36.0) 7 (28.0) 2 ( 8.0) 1 ( 4.0)
起床時の気分・機嫌
小学部 3 (21.4) 6 (42.9) 5 (35.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
中学部 4 (21.1) 2 (10.5) 10 (52.6) 2 (10.5) 1 ( 5.3)














しない １回 ２回 ３回 ４回以上
昼寝
小学部 12 (85.7) 1 ( 7.1) 1 ( 7.1) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
中学部 12 (63.2) 3 (15.8) 1 (5.3) 0 ( 0.0) 3 (15.8)
高等部 11 (44.0) 6(24.0) 2 ( 8.0) 3 (12.0) 3 (12.0)
居眠り
小学部 11 (78.6) 1 ( 7.1) 1 ( 7.1) 1 ( 7.1) 0 ( 0.0)
中学部 14 (82.4) 1 ( 5.9) 2 (11.8) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)
高等部 11 (45.8) 8 (33.3) 0 ( 0.0) 5 (20.8) 0 ( 0.0)
時刻 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21
昼寝
小学部 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (50.0) 0 ( 0.0) 1 (50.0) 0 ( 0.0)
中学部 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 4 (57.1) 1 (14.3) 2 (28.6)
高等部 1 (7.1) 0 ( 0.0) 5 (35.7) 1 (7.1) 6 (42.9) 1 (7.1)
居眠り
小学部 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 (66.7) 1 (33.3) 0 ( 0.0)
中学部 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 (33.3) 1 (33.3) 1 (33.3)
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就床遅延群 就床前進群
平均 標準偏差 平均 標準偏差
就床時刻（平日） 23.2 0.26 20.9 0.19
就床時刻（休日） 23.8 0.61 21.3 0.54
起床時刻（平日） 6.9 0.41 6.6 0.67
起床時刻（休日） 7.3 3.51 7.1 0.76
睡眠時間(平日) 7.6 0.81 9.4 0.80
睡眠時間（休日） 9.3 1.03 9.6 0.65
入眠潜時(分） 15.5 9.07 10.0 6.40
中途覚醒（頻度） 0.2 0.42 0.3 0.65
充足感 2.2 1.17 2.8 0.39
昼寝+居眠り（頻度） 1.8 1.83 1.1 1.83
熟眠感の欠如 2.2 1.60 1.3 0.62
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Sleep Habits in Mentally Retarded Children
Yoshiharu Hiroshige and Daikei Fujita
Sleep habits were examined for sixty mentally retarded children (aged 6 to 18 years old) who attended a
special education school in Tottori, Japan. A Questionnaire of Life Habits (Ishihara, 1997) was completed by
parents which consisted of 38 items related to night sleep (bedtime, sleep time, sleep latency etc.), subjective
evaluation of sleep, naps, parasomnia and life style. A comparison was made of the data obtained from
children in primary school (n=14), junior high school (n=18) and senior high school (n=25). Children in
senior high school, aged 15 to 18 years old (puberty), showed a significant tendency to have a delayed
bedtime, short sleep time, and strong daytime sleepiness (naps and dozing). Two groups were differentiated
in terms of their bedtime on weekdays: a delayed group (bedtime 23.2± 0.26h, n=11) and an advanced group
(bedtime 20.9± 0.19h, n=12). Children in the delayed group indicated a characteristic of eveningness or owl
type of sleep, such as sitting up later on weekends, being less satisfied with their sleep time, and feeling worse
in the morning.
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